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I 不適切さ(Inappropl'iateness ) 
( 1 ) 
H 感情の強さ(Intensity ) 
回 アンピパレンス (Amhivalence ) 
N 気まぐれ (Capriciousness ) 











I 不適切さ (lnappropriateness ) 
まず具体例を lつあげてみる。
このI場面は，前稿で述べた授業ご‘っこを終えて，本児
とセラピストがプレイ ・ルームにも どってく るJ靖国であ
る。 本児がセラピストに“オンプ"を要求し，セ ラピス
トに背負われて部屋にも どってくる姿を思い浮べてもら
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Th r 41J 
CI rちょっとまってー」




































Cl iきのうと同じ? (まだ錯覚している)J 





































































































( 3 ) 


























N 気まぐれ (Capriciousness) 



















































































































































































































































































Freud 5)が指摘するよ うに rその強迫伎がほとんど完
全な自由を与えられ，疲図的な本能のすべてを展示する
ように期待されている運動場のようなものである」。
Roger民C.R 6)，内海条件の肯定的な~èJ怠(uncon dítí onal
positive regard)という概念で呼んでいるセラピストの







































































!~房， Pp.47-65 (1961) 
2) Greenson，R.R.:The Techniqlle and Practice of 
Psychoanalysis， vol. 1. International Uni versity 





~26巻，大阪社会事業短期大学， 195-218 (1976) J 
3 )丹下1. "大辻隆夫 :ー 情緒隊害児の心理治療過程
(2)，本紀要， 24， 125-129 (1976) 
4) Jersild，A.T.:Fear and Anxiety， InChild Psycho-
logy. 5th. Ed. Prenlice-Hall， Inc.， Pp.255-286 
(1960) 
5) Freud.S.，小此木啓吾訳:精神分析療法，日本教文
字土， P.169 (1969) 
6) Rogers，C.R.: The necessary and sufficient con-
di tions of therapeut】cpersonality change.・J
counsult. Psychol.， 21， 95-103 11957) 
一ー 148 - 児
7) Rogers，C.R.: A theory of therapy， personality 
and interpersonal relationship as developed in the 
client-centered framework. In Koch， S.Ed.， Psych← 
logy : A study of a science Vol. 3 (1959) 
童 戸とえ.T 
8 )船岡三郎・中田洋子 FulyFunctioning Person 
とTherapeuticPersonality Changeのための条件お
よびその技術についてー2一， 社会問題研究，第22巻，
犬阪社会事業短期大学， 35-60 (1973) 
Summary 
In this paper the c1inical picture of transference reactions which a child client showed in play therapy 
is elucidated according to Dr. Greensons view on transference reaction and its characteristics， i. e 
I nappropnateness.】ntensity.ambivalence， capriciousness， and tenacity. 
Then， on the basis of this result. the authors discuss the importance】npsychotherapy of attending to the 
transference reactions and understanding their therapeutic implications. 
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